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The actions as a result of handling unexpected reactions from the learners, 
implemented during the class are important for the improvement of lessons. In existing 
research, experiment shows occurrence of the actions from lesson result was replicated 
on planning of the same lesson for the next year. Therefore, a system which can reuse 
the action from the lesson results in lesson planning is needed, and hasn't been 
developed. For example, the interactive instruction system IMPRESSION which has 
been developed in Mitsuishi Laboratory, can make a lesson plan and lecture based on it, 
but can't reuse lesson result in lesson planning. 
This study is intended to develop a interactive instruction system to reuse lesson 
plans and results in lesson planning for the progressive instructional design process 
model. The data structure for the reuse, and the architecture of the system were 
proposed, also a prototype system as implemented. 
To evaluate whether the system run correctly and availability, a experiment as a real 
lesson was implemented. As a result of the experiment, it ran correctly and could reuse 
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IMPRESSION(Interactive Multimedia PREsentation System for Shared Instruction 



























































































































































2.2.1  授業実施フェーズに関連する既存研究 
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図 2.4 既存 IMPRESSIONの授業計画立案機能  
 
 





































































































































































































































































図 3.3 再利用した教材スタック画面 
 
 
















































































































































たなデータ構造を図 3.8のように定義した．図 3.9にその具体例を示す． 
ここでは，<DrawSeg>タグで線分オブジェクトを宣言し，その属性として User
でオブジェクトの描画を行ったユーザを示す ID，CanvasId で描画を行う対象の
ページ示す ID，Point1と Point2 で線分の座標，PenSize でペンの太さ，PenColor
でペンの色，ObjectNumberには一意な整数をそれぞれ定義している．このとき，
























































































































































<draw time="1316" operator = "INSTRUCTOR(002)-takashi" > 
  <line name="blackboard" color="#FFFF0000" width="2"> 
    <point x="278" y="231" /> 
    <point x="277" y="224" /> 
    <point x="277" y="225" /> 
    <point x="278" y="226" /> 
    <point x="279" y="228" /> 
    <point x="280" y="230" /> 
    <point x="282" y="232" /> 
  </line> 
</draw> 
















<DrawSeg User="1" CanvasId="1" Point1="20,40" 
  Point2="20,41" PenSize="2.0" PenColor="#FFFF0000"  
  ObjectNumber="1" /> 
<DrawSeg User="1" CanvasId="1" Point1="20,41" 
  Point2="21,41" PenSize="2.0" PenColor="#FFFF0000"  
 ObjectNumber="1" /> 
<DrawSeg User="1" CanvasId="1" Point1="21,41" 
  Point2="22,42" PenSize="2.0" PenColor="#FFFF0000"  
  ObjectNumber="1" /> 












































前後関係を明確に定義するため，属性 z により順番を定義している．  
なお，計画から参照する教材データについても，サーバ上へ保存し，その教












図 3.10 教材データ構造 
 
※typeがDRAWの場合

























  <name value="sample_image" /> 
  <bounding _box x_min="10" x_max="12" 
    y_min="310" y_max="412" /> 
  <material type="IMAGE" z="1"> 
    <url value="http://example.com/m/image1.jpg" /> 
    <size width="300" height="400" /> 
    <point x="0", y="0"> 
  </material> 
  <material type="DRAW" z="2"> 
    <DrawSeg x1="0" y1="0"  x2="1" y2="1"  
       PenSize="2.0" PenColor="#FFFF0000"/> 
    <DrawSeg x1="1" y1="1"  x2="1" y2="2"  
       PenSize="2.0" PenColor="#FFFF0000"/> 
    <DrawSeg x1="1" y1="2"  x2="2" y2="3"  
       PenSize="2.0" PenColor="#FFFF0000"/> 
  </material> 
</IMPRESSION_material> 



































































システムおよび授業実施システムは Windows7 Professional SP1 上で .NET 
Framework4.0 を利用し，プログラムの記述には C#を利用した．また，サーバ
システムは，Windows7 Professional SP1 上で Java言語を利用してプログラムの
記述を行い，データ管理のためのデータベースとしては MySQL を利用した．
実装した授業計画立案編集画面の例を図 3.15に，再利用のための画面の例を図 






























































図 3.19 授業実施結果の一部の再利用の方法(3/3) 
 
 































































表 3.1 IMPRESSION機能比較表 
機能 既存 IMPRESSION 提案システム 
スライド表示 ○ ○ 
ペンの描画 ○ ○* 
消しゴム ○ ○* 
テキストボックス ○ ☓ 
ポインタ ○ ☓ 
スライドの遷移 ○ ○ 
画像貼り付け ○ ○ 
新規スライド ○ ○ 





表 3.2 提案する授業実施システムのシステム構成 
  既存 IMPRESSION 提案システム 
サーバ 
Linux Slackware 12.0.0 Window7 Professional SP1 
Java 1.6.0_02-b05 Java 1.7.0_07 
教員端末 
Windows 2000 SP4 Window7 Professional SP1 
.net framework 2.0 .net framework 4.0 
学習者端末 
Windows 2000 SP4 Window7 Professional SP1 
















































4.1  試行実験 
 














表 4.1 実験環境 
  実験環境 
サーバシステム 
OS Window7 Professional SP1  
ライブラリ Java 1.7.0_07 




OS Window7 Professional SP1  
ライブラリ .net framework 4.0 



















































 タイトルスライド タイトルスライド 0 
 はじめに はじめに(1) 0 
 はじめに(2) 0 
 はじめに(3) 0 
 はじめに(4) 0 
 教育と情報処理 教育と情報処理(1) 0 
 教育と情報処理(2) 2 
 教育と情報処理(3) 2 
 教育と情報処理(4) 1 
 レポート課題 レポート課題(1) 0 


















































































































7 授業計画立案画面へ D&D 
 








7 授業計画立案画面へ D&D 
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